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Since the cleba.te of the European Parliament, extensive consultations have
taken pla,ce ii'ith nunerous industrial organizations, trad.e unions, goverrF
ments and political  parties as trell as independ.ent experts in the field.s
of workersr participation  and compa.ny lar.r.
The E\ropean Coupan;r Statute will  provid.e a modern rational structure for
the organization of corrpanies in Europe and help to create i-rhat d.oes not
exist tod.ay -  a corunon market for European enterprises beyond. the common





at its  meeting in Luxembourg, April  30th, approved. a proposal
Coupany Statute. Conpared. to the previous Cornnissionts
June 197O the proposal has been anend.ed. signifi_cant1y,
a large extent, the ad.vice given by the Er:ropean parlianent-2-
I.  Thc European CornPe@
The purpose of the proposed. ECS is to rnake possible cross-frontier nergerst
hol6ings  a.nd- common subsidiaries rihich r..rould. then exist and function as Europea"n
companies. The proposal is neant 'bo help ind-ustry to restructure itself  by
external gror^rth and internal reorganization a,ncl by ad-aption to the dimension
of the Common Ma.rket and the requiremen-bs of our times.
As yet, European enterprises d.o not have the opportunity of acting through-
out the Comnmni-ty in the sarne i ay they ceJr r,ri'thin tl:Le single lt{ember StaJe in
lhich thcy are incorpora.ted..  'Ihey havc to contend ","iith serious 1egal, practi-
r.'a.l an6  nsvehol  omi^.'l  A.iff  in,rlJ  -! a-  i'la *hprr  lish  {O  eng3ge  in  Ceftein  CpOSS- vcul  c{rru  }/rJvr!v!vLl.!Vd,f-  uf  I  -L Mf,
frontier  operations.
Thc truropean Conpany Statute d-ocs not scek to replacc na"tional compaJly
lan;,s. It  is  a complete Europear.r. Cornpe.nies Act, rihich iri1l exist alongside
*1-ram T+  An^nq  1rn r  nrar.i nnqqi l1i I i-l.r'  f'r,r. T*:rc.nc,rn  onternri  rlr:s  t.hl.t  f iSh  t O L,lIEIilc  I  U  V},UTTD  u}J  1.  rrw  r  yvDrf  urr!  t'J  f  vr  lur  vlivc  rr
nlrarn^mo  nnnrpr..t  I osrl  rli fforenr:^-  -i.']  '.-..n-l ja^'l  diff  iCUltiCS  in  Cf OSS- (JVUf,Uvluu  }JrvDsl.u  IU6i:ll  LlIllurErlvsD  cJrru  }jravt  rvcr+
front ier  oper:'Lt ions.
rflhn  Tftrnnnc'rn  (l^mn:rnlr  Str*rrJ:o  ia  nnl  jnnr-l  1r^  pntefnfiSt',  iq  C^**^1'l^'i  +^ !Jvr-u(.LrlJ  vuuLhuv  f S  OpLaOI.tiLl-c  l\i(J  srruurljr  ruv  rJ  vvrt{Jvrrsq  uv
rrsn Lh j s  I ogn.l fw,rno'. nr l:-  Tlrav ncn chocsc to  clo so,  lf  t,hey fulf  il  the UDV  Ur.-D  rv6(  v
nomri rrrmenl.s  of  .i hn  Q+ n+rr*n  i rnlrrdi  rrr  'f ho  nrorzi SiOnS  f of  lrOrkefs  I  pelftiCi- IEqqJrulrvrfup  vr-  Lllg  uuGt4l,ut  -r-lfvauualrei
pation in  the d-ccisioa-making pr.occss o{' the cnterprise  ori the supervisory
lrnsnd - ir  *lrn Thrropean Horks Council and through collectivc  bargaining. vvu'r  s  t  lrr
II " k.  ne_gLf or ;f lgi4_It3gglf %b
T'hc Comnunityrs ability  to rcspond. effcctively to thc political  problems
,;hic| arise 1od;y, irrcl t.il1  urrdoubiedly arise in the I'uture, d-cpcnd-s to a
oron'l: o-rtont rnon ths existence cf solid. structural fc,unda,tions.  ltrithout
such a s-bructl-r-re, the Cclmunity is  Like il tnod-ern building lrithout its  steel
fsanc; lIhen tlre yincls blolr i-b i,ril1 fall  apart. One of the eler,rents in this
structur,;,] foundilb:on, nct pcrhaps the most centra,l component, but certainly
a very importLnt cnc; is  a ccnrtcn lcgal framelorlc. Thc looser economic
tr:ding  ijrrr.D.ngcllieitts  a.ppropria.ie in the 1950s and the 1960s rrill  not enable
the Copnuniry'i;o ncc-l 'rhc grcr-tcr: chlll-cnf,cs of the 1!l0s and ll8Os. The
instituticns  of tire Ccmnrunit,;'r!'rst rnove on to construct a comnon market in
i;he f,u]l senses a. soliC cconofiic, social ard. legal foundation for the Comrmrnity.
rTr'lrn ltilnnnanrr  Cnmnrnlr  S*;,r*rt-j {l  i :r  p  s"i rm'i f i or.frf  rtp.rJ. oi  lhn.t  Cnmmon I ee"a.l Ilt!/  r"krv1Jvtvrl  \rwLllL)littj  rJLc,l4rv  rr  L  rfb+rrr
f ramci.:o:'k " Entcrpriscs cat't-i']ot tod.ay aCopt lcga,,l structures ,,hich are appropriate to
-bhe scale anci requir.er,tcnts oro'i;he Europec,n na.rlcet in r;hich they opera,te or
lish  to  opera-tc.  The f4uropean Cotnpany Sti'tute  ,.;i11 providc them r;ith  such
a structure  and, moreover, a, strucl.ure of'a  modern sophisticated  kind,  r'hich
nf t"r'r..q n.-otan'i.i orr For. i:he 'l er"i ti.nate interests  of all  concerned in  the vrrerD  l/rv
running of thc  cntcrprise"  In  r,tCcing bhis structure  a.vaila-ble, thc European
Compasy Statute lill  pr.ovide a. real  stimulr-rs for  economic activity  through-
ou'r the Commpnity. tr'or enterprisesl,iill  have 1,hc opportuni-i;y to  choose a
mod-ern corporf.te fornr'",hich ena-bles thci.r io  opcra,te as Ellropeatr en-Lerprises
and thcreby increlsc  bhcir cfficicnc;r,  cor,tpeti-tivencss vis-l-vis  thc  outside
vorld, aird. strcngth,  in  lhcir  oi:n in*ercsl: and-, t'hat is  norc, i:r thc  interest
of  societ.y as s, 
"ihole Thc purposc of  'che Europce.n Corr')na,ny Siatu'L.c is  nol to  cncourage bigness
.in  i.rrlrrqt-nrr  rq  q.nh  lrrri.  *n  fnoo  entnrnr.ises  1-"tc" 1^--'l  ^-'a*;Tel  a:rd ,.,*  ^jLJ.UJl,  tJ|-lI  L!-/  IIUU  srlueryt!Duu:rul:r  lvsclJ)  IJravLrv
psyctrologic.. I  cons'br"r.ints  clcriving fron  ihc exjsi:cncc of ninc  sepa.ra,te legal
syst,cms. T'hcse const.r::nts  a,i prcscnt inhibit  enterpz'iscs flron arranging
their  affairs  aitd r<:l-i,-Lronships i';i-Lh o-bher enrlerprises in  the nanner r.ihich
';:olrlc'l- otherrtise be the most efficient  a.nd profitable  just  as a national




can benefit as mr-rch as large ones f.'rom this  opportunity.  "
The Statute r:ilI  facilitate  the"formation of , nerrl multi-na.tional corupanies
but of a different type. l'tultinatj.ona.ls r;hich choose to ta.ke ad.vantage of the
neu European form rill  have a transparant structure and. clear obligations in
rel-ation 'bo shareholcLers, creclit,ors, employces and. society a.s a lrhole. This
r:ill- constil;ute a step tot:a.rds cstablishing a mod.ern uniform conpany lar:
applicable to Europe&h  iill-r.] rui--national compi.nies thror-rghout  thc Comn:unil;y.
III.  Thp, qggL.Lot ernpl.oyce parli_c:jrat ion
fhe iirberesl,s of' society a,rc incrcasi-ngly related to l,id.er consid.erations
'bhan econom:c cfficiency"
Thrs:-s irot;here morc tl.ue-t;]ran rn 1;hc field- of oor,rnn,nw lnr,'- In recent .] 
Ll',|  .
years th.ere he.s b:crt a.n increasing rccognition, 'that in ordcr to ensure that
COrtpanics operate:for'uhe  benefit  of  l:hp ennia*y  a.s r  r,"ihole- o'{.hg1" intefests
than thosc oi the iirvesto", "nt,i"p;;";;;  ;-#;;"-=;;;i;'lJ"aure  to
infl-uence thc clecisionr,ra,.lling of thc cor.U):tny.  llmployees havc interests in
thc functioning c1'-i;hc'cn'r,crpiises r;hich Dre as subsbantial as those of
sharchold-crs r-nd sonctimes rnore so" Er:rployees not only c-crive their  incone
f'f  om  1;hc  nnr!ernni  qr\q  I Ihi nh  ot'nnl ,lr1f  he,'n -  hr'*  *horz  ;nrrn*n  r  'l .?dA  hhnhnn*  i nn vrrt!/J vJ  urlsrut  uL:r'  uIlwJ  ueVvL'i  cL r(argv  !,f  U}JLlf'Uf  Ull.
of .their. dilily lir.es io the ac-i;vities of the enterprise.
Decisions t,rker hrr *hn orr*n.-prisc havc substantiar ci'fccts on their ""-vl  -:"  ,,.,'U  DUU-
eccnonic circr-rtlstr-nccs, thcrr health nncl physica] conc'Litiono thc satisfaction
they clerive from rork, thc tim.. a,ni cncrg.v the;' snn clevote to their  fami]ies
and to,'tctivi'r-ies other l;h.l-n'ork, end ever, their, cligrrity nnd autonomy as
human bcings.
It  is.thereforc not surprising th:t  the problen of horn and to rrha,u
efe1.t employces should. be a"bls: to influence d.ecisions of the enterprises,
r,'hich employ thenn, has becoille rI prcblern o{'pa.ramount intercst in all  ]..{ember
States. The Europea.n  Coremniri'uies can and. slrould. play an irirporbant role i-n
*ho  eo'rnh  F^*  rrictica]-  ncang  *n  onstrr'o  orrnl nrrr161 6;..r.f ir:'i nnt'i  on- !  u  lrrD+f  s  sI{lIUJUe  y(/r  uJvr}rd,urult.
This  is  p11 thc  nore  true  :n  -hhr: crrr.rcrr-l: nori orl of  nr.ol'ound
and sociar chanse ;"'';;; '"""i0."'ti;"":li";;11;'.il;":"i:-il;';:":":il;"H; other rat'r nateri:r.Ic has changerl j,he ecor,oilic environnent of the enterpxises.
The neecl for industr.inl reorganinatj-on  hi_r.s increased..,rhiler  at the sarae tirne
the prospects for  imncdLia-bc r,:agc increeses have become more liurited.. Conse- guently, conflicts of iirtcrcst b:t''ecn d.iffcrcn'c groups 3re norc acutely
But prccisely in  su-ch a period of econonic ancl socre.l tension there is
even rlore neod. for effective ncchanisins',thcreby  those iirvolved, ancL eraployed
in industry c')n respond c{'riclcl;'md  sensibly to the requirericnts of the siiuation. DifficulL pi:oble:':s ' ill  be easicr to solve properry, fairly  and. t:ith e, minirnrrr of'rrastefu,]- conf::ontatiorr if'thcre  are mechanisns,,,.;hich involve
all  -Lhose af fected, in the process of jlinding solutions. Here, decision-
mrl-ino  rr.r^hi r.rrrr  ri  arr-l-nnnr.i a..  I eVei  i.nCl o,ithfn  tha  nnl-onnr..i se  rr !I'r  f  oa  aEVU!  i,1l!!  t,ItIflll  urrg  uttLUl  uI  rDy  u hrs -n i rnnn*r,r*" ::-,"";:":i::"" i::'i^::1.^:'-'].n::..11".:ll"if"1::-"ndoubtedlv rr:r/vr,.-,rru palt  to  play.  The Comnr-rnity ' ould fail  to  r:ra.ke i-bS
ccnt::ij:ution to  econoieic ancl socii.l  proigress if  it  overlooked.  the problem
of  ror:nnnilin-  J-ire  nr.i  yrr:i;r:r'l  .in*ornc*  or^rrnc  in  nrrn  cnn.ia*", uirv  iJr tr),,LVc\!  rrlL_*  __ -  b-  UUI.  SOU-LgLyo
IV. Onlnicn of the l-brope:n parlii.mcnt
T'he Ti'ur.opean Parlianent in July L)l{. r:it]h a large rnajority approved the
no-'j'i crr^  *hn  nnnnnn*  rnA  r'hr.  n-irni'.1r,a,rr,l^--l-.;* yvLlvJ r  oris vurrus1l! (.i,r.!u uut- prr'.r-.rrCipleS Undeflying  the  COmfniSSiOntS Ofiginal
proposal of Jr-rne 1970" Holj'.evcr, three kind.s of amend.ments I'rere proposed.s
nilmerorrs  e,nend.ments of a technical na',ture 
?
severa,l- arnencinents of sone economic, legal and (or) political  significa,nce,
and-
a feir amend-ments o:i hrgh politi_cat significance.-a- ,
As far.as the technical anend.nents  are concerned-. most of .Lhen have been
accepted by I.{r, Gund.elach on beha,lf of the Conmission, drring the d.ebaJe in
thn Pl enarv heca.r:sa J.hnw v cre :rnef iora.tions or d"id not rrise problerns"  The ! rrv  r  4vrr(;a  J
few technical amend.rnents not acceptrble  e-r'e of rninor inportance.
As to the amendnents of sorne economic, legal a.nc1 (or) political  signifi-
cpnc.,^ pr.;rin the flornr,r-i ssi on i,rn-6ics in ill  but t',o insl,tnces ',rith t,hc European
Pa.rf iarnent:
The Conmission i:ishes to r:iaintain
thc possibility  offer.ed to European Companies to opt for several registered
offices,
and it  cloes no-l; consid,er that
the sanciions for the offences cqn-mittcd. against provisions of the




,  Concerni-1g the pr:oblera of the access to the Europei-rn  Company the Comnission
proposes to open access not only to socidtds anonyrncs (its proposed in $lO)
but c,lso to cornpanies',,'ith limited. responsibility ancl othe'r corpora-te bodies
for the formr,tion of a comnon subsid.ary,  ...nd- to loi"ier the nininuin capital for
nergers and. hold.ing conpanies t o 2\OTOOO Rtr ir.nd for comnon subsidiaries to
100, O0O RE.
2" Taxa-!.!g]l
The E\rropean  Concpanies hril1 conform to the sante 1;axa,tion rules as national
companies and'rrill benefit on the same basis as nation:',l companies from the
p.oni=iorrs of the dircctive on the comtnon tex trel"tmen'c of pa"r.ent comp,lnies
and their  subsidiaries of 'i-iffercnt 
i:''icmber S-|,;',tes, and the d-irective on the
common system of 1,ixation applical:lle in the oase of mergers, divisions end
contributi-on  of a.ssets trking place bcti,.'een ccmpanics of tiifferent i{ernber
Str.tes, rrhich:,er.e proposed by the Commisslon to  bhe Council tn 1969 (0"1.
I1o. C 39 ri  22 "3"I')(D) "
The Commission supported- by ihe Elrrope:ln Parlianent therefor€ r1olr; takes
the oppor-r,r-rni-ty to cl-raii.i the at-!-.cntion of r,he Council io its  tirne'r,able for
the abolition of fiscaf be,,rriers to closer relations betr':cen unclertakings as
laicl d-or,'n in the resoluti-on of" lecernber 1973"
V.
Thcsc concern three issues:
the represei:-baiion clf ernployces in thc Supervisory Boarcl of a. European
C ornpa,nyo
the problen of hoi,l to choose the rcprescntr.tives of the employees:lor
the Supervisory Boe.rd and the nembers of the Europee,n i'rorks Council,  a,nd-
the po.u.ers of +;he Europe::.n  l'Iorks Councif  "
The Commi-ssion has decj-decl to moclify its  originr.l proposal in;iccord.ance
r..''i th  ilrer oni ni on of  Parl iancn'i . vv  f  rr:  vr
1. Compositlon of SupervisgrI  9gar4.
Thp Srrnr:r,rlisorw  Roa.rd she.ll consist as to  one third  of representatives  of
arrv  v4l:/vr
the sharehol-d.ers,  as to one third- of representatives  of the employees, and
as to one third. of meribers co-opted by these.tr,ro Sroups irfue;r,re to be incle-
pendent of both shar"eholders i,ind- employees and to represent'ogeneral- interestsr'.-e,- J
{rho nnnnno.l- to clivid-e the number of seats on the Supervisory  Board. into
three cqual parts is  intend.ed. to avoid somc of the organ-ization,r,l, political
a.nd. psychologl,cal d.ifficultics  rrhj-ch could. resul-L on thc tr}ropean level from
a representation ra1-io of lC:!0 beti,reen shareholder and eroployee representati-
ves. fn particular bhe proposal atternpts to prevent deadlock situations arising
I'rhich rnight ad.verscly c.ffect the economic efficiency of the und.ertaking" The
rdd'i*'io-nrl nrnnsssf that the total  number of members of the Supervisory
Board should. be uneven is also intencled to red.uce this  d.l,nger. l.{oreover, the
proposed one third -  one third. -  one thircL forrnrla has the
attractive fea,ture of enabling other, broader inter.ests than those of the
sharehold"ers  and cnrployees to be reprcsenteC on the Supervisory  Board.
On the cthe:r ha"nd, if  the represcntr.tion of sha.rchold.ers is  red.uced. to
one third giving a.nothcr third to thc cmplo.yccs  and. 1,he final- third to other
defined. i.nterests, thcre is  sr:id.-bo be the risk of red.ucing the incentive
onmnrni  oc  rnrrr  h' vvalavL,,arvp *,",y rrfl,v€:ior  using  the  Euroocan Compa"ny form.  Hol.rever it  shoulcl
not be overlociced.  ihi'.'l no rnembcr of the : inl.,l thircl can be co-optecl r,rithout
-bhe consent of t,t icast some of the shareholc1ers?representatives  because
each co-opted" menher needs:r-l le;,s-t tlro thirds of the cornbinecl votes of the
shareholctcrs I a.nd_ thc cri,ployccs' represcnt,l"l-ives
The co-optcd. ncmlters of the finat third  nust represent "ffggl  interestsff.
This concept is  intend.cd-.to correr all- interests affcctcd. by ttre,zctivities
of a },fu-ropean Conpari;y other than those of the shareholders  arrd. employees
directly involvcd"'ilhe concept mus-b be seen as one el_ement togethcr rrith
t-'o othcr requircncuts, tha.t is th,':t tlr.csc r.eprcsenti.tives be rrnot d-iz.ectly
depend"ent on the shr.r.cholclcrs;,  {,fu6 cmplo'rees or thcir  respec-bive organiza-
tions* l.nd hrvc $rtltc ncccssa-ry lcnor ledge r^ird cxpcriencctr. Thc underlying
id.ea, is 'ihat the relrresentatives constituting the final  third. lrrill  enable
*ho Srrno'r.ic'^-" Board-bo take clecisions rrhich take into consiclerati.on all
interests affected" bJr {[s  ictl-vitics  of ,tlio Europea.n Corrpc_ny, in other rrorcls
to rccognizc thc special rcsporrsibilitv of thc enterprise to:ard those
int erc st s .
Since the rtgeneral interestsrf are not clefinecl in a concreie r,'ayr the
proposecl system hiis somc simila.rity i:i'th thc systeni of the t?elerrenth  ma.nrt
prev:.i1-i-ng inthc  Gerni.n coal r,nd stccr irrdustry since 1p!1 r.'ho is to be
co-optcd- by the rcpresctrtativc,s of the sharehol,i,ers  a.nci of the employees on
the Sr.r.pervi-sory  Boarcl. lTevertheless there are substrntial clifferences.  Since the final  thj-rcl of members on the Supervisory  Board. of a.n S.E. rrill- normalJ-y
consist of a.t lea.sL-bhrce ncribcrs, 1;hcre rrill  be not jus,u a single member,
but a plurality  of iirclependcnt mcrnbcrs rho r.rc.-.11 equallJr entrusted uith
prcventing a dcadloclc in thc Supcrvisory  lor.rd of the S.E.
The propcsed. systeil :lso contains substan-i,i,1.1  elernents of thc Dutch
qrrst o rn -i n  i" nnn o f,rr avr-- sincc l:)73"'.l'hc cr:ndirl:..-bes eligible  for co-option are to
be proposed by j,he Gcneral l,[ee'i;ing, the liorks Councj-l and the Manage:nent
Boord" as uncter Duich company lr,r..'" Accorclingly, the General Meeting, the
Europear' l'Iorlcs Council and the l,{r.negenent iloarcl are each expectecl-to propose
canclicLates r,rho,rill havethc necess.:ry knol'lcd.ge and expcricncer 'ri11 d.efend
l;hc long tern in.'bcres-i; s of the entcrprise as r, rrhole, and uill-  therefore problbly bc r-cc:p;,^.blc  bo both she.rchc'lc1ers' r-ncl emplo.ycesr representatives"
T'he sh;rreb.olclers? ;r,ncl the ernplo.lree sr representatives on the Supervisory
Board" i:i1l-1;hci'r prcbi-.irly c1ecl,'those of the cand.id.ates nominateC- by the three
organs 
".'hoitt th.ey pred-ict l','iIl  i.rc-i, as ined-iators and conciliators rather tha"n .i subs-lr,n-Lial thircl force, a,t lei.si, as far  e,s the l-a,st mnn to be co-opted. i_s
concerncci, foz''t,he tot,:,l mrmber o.f the rnembers of the Board nmst be wleven.
As cxpcricnec ith  thc systcm in -bhc Gern:,n coal and stcel industry shoys,
en unevcn nunber tends -bo fi.rour cornpronisc canclid.a*es who sub-sequently act
n.s irredir-tors ;'.nd concifii:'cors.
The proviso thet the shir.reholcl-erst and the ernployeest representatives
have to chcosc ir.mong'lists of candid,a.tes submitted. to then by the General
Meetlngr'Lhe r,'lorks Cjouncil and thc I'h.nageineni, Board is  -bo some extent a,  -6 - I
subnlementarrr  rrl-nrc.rrtee aeainst l;he choice of nonentities.  Since the lj"sts p4yyrv-rvrr
o[ cinclid.r.tcs  r il]  ir:'ob-.bly be r" n:tLor o-i public knor-lcc]gc, Lhc nominatory
borlies:i-i-11  feel gblrgeci to pu1; fori'r.rc1 cr"ird"idr-tes l,'ith reprrtalion rqhich
i.;iil  not attract undrr-e criticism  of. the nomina1;ing  body itseff .
I't',j-ll  not 1:c il1::nd-a.-loi'y foi"employees'to  be represen-becl gn the Super-
visory Board" I-b is  left  to thc employees to d.eci-de - r;ith a sinple mr.jority
-.;ihether they i:ish-l ,: participate in the Supervisory  Boa.rd of a"n S'E' or
not. If  not, thc Supervisc:ry  Ecarfl i:i11 consist of represenietives of
sherehold,ers only,  ful:flj-l1ing; its  normal :functions. It  rior-rl-c-r' not corcspond
to th.: nor.nal r'ul.es of democracy if  e minority of employecs in favour of
ernnlowees renresentation r,ere i;ble io  imposc bheir vieirs on :- reluctan't
meJor1ty"
o  T)^-.-..  ^ ^-+  - -f i ^' /-6  -Lsuf ePvrru  .t--1'Ig
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li'hc IISC givcl; -uhr: sl r.'i.u'Lory z'igitt to  -i hc tr  clc unions r:cprcseniecl in  the
es-i;e,blishnerits  of 'Lhe S,I{. to  subnit lis'os cf  cr.ndiilates for  l-,he election  of
'r;he erriployees' rcpr.:scrlt",t,ivcs to  the Supcrvisory  Boarcl .  The lists  can includ"e
a minority  oi' t1arle i'.nicn cr,i:rdiclabcs  fr-om rru-isirle J;he eiitcrprisc,  leaving
thc cloct nrs '- c cx;it'cis iheir  prcf crcnccs"
I-b is-i;hus lc:i:i, i,o lire elcc:i,ors and no-i;'i;o the lan,'to c"ecide iihether
pelisons no'r, cnplctrccl by the S"]tr. becoiae enrployees' reprcscn-ha-bives on the
Suporvisor:y l,cir.c,-" The iegi'ci-irli:ttio11  o:i e]l  of the reprcscnt:tives  of the
er.1r:1o,:recs in  i;hc bor:,cl depcncls on their  elcction,  that  is  cn the "rill  of
the :4,:Ljcri'ly of -i,he ctnploJrecs of: +he: ErLropcan Cornpi:'ny'
l.  Elqc-!iqi-9_i r-r. 111 11'66'.- |  rrnr'r cscril i.Livcs  to  ihc  Supcrvi.sor"lt Board-
--_.i!j.iyn;j.l;_y__  :-:x.:_-'*__-.-
i-incler ihc  cj-ec'i;i-on rules  ltre choicc of  employeesf rcpre sQnte,tives tekes
pl^.cc n'rt'nr.lly r.c t' o st:3cc.
Ij-rst  s-La,ges r,11 eiaployces  e lec'u in  l;he estr,biishments  of the S"E. a
nurnbe,r oJ,'clcctc;r;.l  clelegates by secret clirecl; bal1ot.  The election  is
sgbjcct to  thc pr:inciplc  of proportronl,l- I'cprcsenr,;r-Lion.  Lists  cf  canciidates
nay bc sqbmi'ci;cd hy-i,r'i.,cle unions rep::escn'fec-L in-Lh"c es+"l.blishnent  encl by
groups of  einploJ:ccs cnti"bles to  votc" "  W/, or 10b eltpl.c;.ees in  r.r'r csLablishnent is  the n:ininrutl requirernent for
putting  up a iisi  of  cand"iclal'es.
Seconel sf .:,',ge: -i,he clcctor;,.l  ciei.cgr.tes  elec-L, thc  employeesr  representa,tives
i,o-Lirc Supcrvisory  Bo:,rc1 jointly  by mei:',ns of e sccrel, balfct.  They must
cxcrcisc lir"i"  vo',-ipg rights  fr.:elJr E,nd, rnus.t no'I, be bou-ncl by eny instructions.
The elcci;ioit is  si;bjttct "Lo th.e princilrlc  of prcportion:'l  rcpresente'Lion"
Li.sts oi  cr,ncLicl-r-i es rnr;r bc subrni'utecl "by the E\ropean llorlcs Oouncil r by
-bred.e u,nj.ons rcpres;en'bec-1 in  i;he esl,ablishiicnt,s  of thc S"E., ry  t/19  of the
electoral  d-clegn,tes or by a1; lei:st  tftO  o"f thc  employees of the S"E.
a . E-lsrt :q.: -91* 
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The nenbers ():r- bhc ltrr-'ropeirr llorks Council-:'.::c clcc'Lcd bJ' r"i1 enrployees
ojl -i;he S"E. 6y scci.e'L direc-i; biJloi;.  Li-s"i,s of cr,nd-iclates ilelr bc submittecl
by-brrclc uniops rcirrcscni.ecl, rn  fhe cs-ti:biishr;rcn-L  ancl- by'groups o'i ernployees
(iOf,l o" lOC cnplo;'lcs)"  'tlr.: ef rcl,ion is  subjcct, to  r;he principle  of propor-
1; ional  r'cPrescrt'',  a'; i'on.
illh.e Xaropell iiJorks Couricil is  ihor-rglrl-Lo be i;he reprcsentltive  body of
nl-1 cruplo.ycls enployecl in  csti.blis;htaents of  i'he S"11" t  irrespective  oLl tihe'uher
i.Ciy..l.,  crg,:,:,-ize.l- iir  tr.acl-e uniotrs or no-| " Hence, ttierc  rn:ast bc direct  and
secrct c1cciions in -r,hich all  eiiployecs of  ihe respcctive esi':,trlishrncnt  cen
i:irtj-crpi.te.'Ihis  is  of pr,r'ticr;.1:,r,r signliic:,).11lce in  i,he casc of under-Lakings-T-
-orhich her.re establ.ishmcnts  ln several I',{ember Statcs -;md it  is  only then
that a Europel:n llorks Council is createc'l-,.The degree of orga.rr.izal'ion  of
l,,iorkers in a-lradLe union varies as nuch fron onc Ulember Stete'bo eueother as
it  d.ocs froni one brerrcir of indus'r,ry bo a"nother.
Rut the de.qree of *,he lorritiriration of the members of the Europe,:n I'forks
Council should..noi, clifier  ancl c1epend upon thc cleglec to','hich labour is
or.c",rn'i zcrl irn erch csti"blishmcilt. ".4'"..*.'".
A11 employees of Lhe SoEo, rnoreovcr, shoulcl enjoy the samc rights
relrJing 'co infor"miiLion, consul'bi;Lion  r,.ncl co-decision. Thesc are intended-
to bc s-bi'.tuiory ri3hts l.nclthcrcf:'orc noi rcscrvcd to or3;.nizcd groupsr but
a,vtr.il:,"b1e to all  eniployccs in accord-ancc  .nri'uh d.emocrr.tic principles.
This d.oes r.lot nearr that trl.rlc unions .::rc in r,ny i"jay oxclucled fron having
membcrs on Europcln I'lcrl:s 0our,cils" IJherc ,rn clcction tekes pll'.cc, they
hi"ve r.u cqua.l right to submit lists  of ci'.nc1ich.tcs. Ii: ackli'Lion. ihe liuropean
l,Iorlcs Council rnry:r-L any -bi-nc, by ra:'.joritJr votq, invite e rcpreseut:tivc
from a tr.ad"c nnion rcuuesen-i,cd-  in an esti:blishmcnt of the S,.8. to attencl
cer-';r.irt neet:-rrgs ir: ln ::civisory capacit.y" Fr-rrthernorc, cxperts may bc
calied in tc clerify  cc;t:.in rlif:i'icu11: ques-iions and thesc expcrts crn be
drair,in froni thc rlirlcs of tz"ade utrions"
).  Pot ers r:f thc ,lurcnc.rir liorks Council
Thc Euronecn ll,:rlcs Counci-l is  competent for  a1l mr,tters r,rhich concern
the S,E. as a,,rhol.c or scvcri:l- of  its  estrblishrirents"  Tlhe llorks Council is
to  -co lccpt rcgrlr.rl.y  inforrnec'. on thc gcncrrl  econor,ric pcsition  of  l;he S.E.
.-nd of  rts  i'u''ui'c cicvclol;mcn-h" f1. hr.s-i; o bc consulted before imlrorta"nt
economio clecisions r.ficcting  ihc  cr,rployecs a.rc 1;aken" Decisions concerning
cer.j.;,.irr ;ociel  nii.'-Lcrs miy be uf-rdc by thc Borrd- of }li:nL3ement only l;ith
the rg:.celrenb oi,Lhc Iiuropelrr t'.orks Council.. fi';hc  lluropci.n lior]<s Council
'.i+^h^1.:lc  ; 1 -  -.,1.1^1-'r.11-.n{  ^  ..'roc'rnr:ytJ'. rnr.v ht:  r"irroil  }--'  -  ^,.'.-r-  ^e  ^-bitf,:,tiOn
"l-LlIlI(Jf('.5  I  l:  .:,51.(,Ui:ruirut  .r-f  uUJrrullU  lrr,L./  vv  t)!vurr  vJ  c,  vtJut  u  vr.
-:hosc mcmbe:.s -.rc appoini;c,d by thc lluroper-n iicrlcs Councif r"ncl by thc  Soe"rcl
of  I'ri;'.n,r.3cment  "
T;re Errropei,n  lJr,rrics Council pust girre i'i;s a.p;reencnt to  d-ecisions plarrnecl
by thc -?ol.rcl of  i{.-nr.5gcncnt ctltcerning thc esl.".blishu,cnt of :- socir}  plefi in
the cvenL of'cl-osure  o-i the S.El. or  o"il par-bs thercof.  Before nd<ing emy
clecisions rele.tiniJ Lo1;he'.'rind-ing  up of r,.nctcr+ral<ings l"nd. mergers riith  othcr
undcr-i,^.]<ings, I;lrc: Bor.rd- of  i':Ie.n:.Ccraenl, Lrusi, ccnsulL' 'bhe Tluropc-:.n Iiorks
C ou-nc i.1 
"
On tlie  otherirancJ-, -bhc conpetcirce ol'Lhc  i*-rropenn ilcrks Council shlll
cxtencL onL.rr 1o ma.-i,"hcrs r.rhich d-o no-f invofve ihe ncgo'tir.tion or conclusion
o-l ccnyentions  or. colleci;ive  r.gr.eer:rrenrrs conccrning the '-orking conciitions
o-f enployees. Thr.r.s i  c1eni.,:rcation line  has becn clr.:.r,n be-hr.,'een thc potrers of
the Europeen liorl<.r Council encr" of the *"r;,"d-e i-inions,
The Eurcipean rtorLcs Council is  no'i, to  in-bcrfcre',rith  the role  of trrd-e
u.nions nor,,ith  llre du-tics of  omployec rcpi'cscnL.:,tives orgr'.nizec1-,it plirnt
1eve1 u-ncl.er na-bional Lrrtrlflerncnts" T|ese representl'tivcs i.ri11 continue to
eirercj.i:ie -bheir furiotions,  rrnl.ess othcr'.rise provid"ecl in  the S-Latute" Such
provisions cxist  or.rly in  cesos lhcrc  e uniforta i.'epresetrLl'Lion of  i.ll-  employecs
affcc'uc,-1- by r. clcoision cil l;hc l,h.nr.gencnt  Boi'.rd is  desireble both for  the
rcp:c;--rct']ir-',icn c,.i cnployccs r iutcrcs  L l  lncl thc vi...bility  of thc  d.ccision
rnkitrg proocss ''ilhirL  .he Ihiropel'-r Compi"ny. I,lor is  collec-i,ivc  bergaining
on r,or]:itrg conc-ii-'lions  a;na."b1,er fo:: the libropean l:lorlcs Council. The clraft  of
-Fhn .r:. r'r161 6.al rrr.nr^e.. I  6.7n-':q-l  rr nnotretli-q  'lhrr  T*'nnpCill.I llorlcs  Council  ffom
en.'i,-.p'jn.C in  c1r^11 n-non.ltrr''.c  lni,3gg  iI  iS  e,Ut]rOfiZed.  'r,O d-O SO by  the  COntfAC- ''\"v'+lL
ting p...r:-iics iri-bht:t a  European collcctivc  e.greement. It  ls hereby intend.ed
-i;o forestali  a.ny possi'lle confliel, r','i'Lli the func-bions of the trade unions"
rrid-ccri,, 1;!.e proposcd Europca.n Cornpl'.ny Sl;:'.trrtc goes nmch further than
t,hrl, ".ni'L.3i-vct jirc t.r;'.cl-c iinioirs tnc nc", e.clclitioni:1 opportunity to operate-s-
offor:'r i rrol rr i rr tho snor:i li r: r'nrri ronmctlt of r. compi:ny I orl(ing i,L 3, trc.ns-
national lcvel.  To thcsc eniis, it  inch-rclcs provisions enaiblin6; thc European
(lnmn.^rrrr r n r:rrnnlr'r.l o -.rncomr.-nf,s  r,i'uh 'thc trecl-r-i unions reprcsen'Lcd.  in its
d.iiferent cstr-blishmcnts  on , orlcing conclitions lhich frc binding through-
out the Cornmuniby for al-l cilDfoyecs r,lho are litenbers of r. tr,.:cle union r;hich
is l. pr.rty to such r.n :.grccncn'|,.
Th1s reflccts thc fccling  i;hr-i, lhe Europel.n Cciapeny .'ill-  func-lion bettcr
if  the trarle unions arc sufficicnl: 1y orgr"ni-zcc1 ancl posscss specific rights
at the-i,ransnational le.,'e1 on r,.hich the company irorks i)nd. e,rc bhus l,ble
*n rrlrrr.h  rnt'irrg r.olc in thc life  of 'uhe undcr1,akin,g" (I V  I/  ILJJt
[ ]i:i,.
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f.  Le statut ctes soci6t6s anonymes euxop$ennes - une possibilit6 nouvelle
II.  N6cessit6 d.run cad"re jurid.ique
ffl.  irl6cessit6 dtune participation des travailleurs
IV.  Avis d.u Parlenent euroP6en
I.  Accds
2. R6gime fiscal
V.  Amendements d.e port6e politique
1. Conposition clu conseil de surveillance
2. Repr6sentation des synd.icats par des personnes  non occup6edans
1a soci6t6 anonYme euroP6enne
3. Election d.es repr6sentants d.es travailleurs au conseil de surveil--
Ia:rce
4. Election des repr6sentants des travailleurs au comit6 europtien
d I entrepri se
5. Comp6tences du comit6 europden drentreprise
Lors de sa rdunlon d.u 30 avril,  2r, Luxerrbourgr  la Commission a adoptd
la proposition dtrur statut d.es soci6t6s a4on)rmes europ6ennes' Le texte initial
ae ia proposition de la Commission, du 30 iuin  1970, a 6t6 consid6rablenent
amend6: les nod-ifications suivent, da,ns une large mesure, Itavis 6mis par Ie
Parlement europ6en en juillet  I974.
Depuis cette d.ate, de vastes consultations ont eu lieu avec de nombreu-
ses organisations patronal-es et synd.icales, des gouverneneuts et des partis
politif,ues ainsi q'gtu.lru" d"es experts ind6pendants d.ans 1es domai'es de la
participation des travailleurs et 6u droit  d.es soci6t6s.
Le statut des soci6t6s anonymes europ6eniles  fournira aux soci6t6s euro-
p6ennes  r.,:r mod61e drorganisation rltionnel  et mcdertre et contribuera  d la cr6ation
d.e ce qui nrexlste pas engore: un nrarch6 corrmun pOur les entreprises eurOp6ennes
au-d.e}5 d,u march6 commun pour 1es biens et services"t
-7-
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Le statut proposd a pcur obje-r, rte perrei;tre les f;sions et la cr6e"tio.r
d.e soci6t6s hclding et d.e filiales  ccurm'.ures par4eiir, 1es jlrontibres I ies so-
ci6tds ainsi cr66es existeraient et fonetionneraievrt en ta.:r.t g'le soci6tds a:ro-
nymes europ6e"rneso Ia proprsition est d.estin6e a aidtr  l-rind.ustrie ir se restruc-
tlrer  par croissancc exter:re ct r6organisation interne et i  stad.elpter aux di-
inensioiis d.u march6 coruntrr et aux exigences de notre 6poque.
Ju.squ.ta oriserrt, Ies entreprises e'.rop6enne s nront pas l-a possibilit6
i:i.te :creer leurs activit6s i  trarrers 1a Comrqura.utd comme elles le font l, 1rint6-
riei"rr Ce l t-ulta"i; nemhre  d.ai^ns lequel elies soni enregistr6es. ji11es se heurtent
d d.e graves di1'frcu1t6s drordre "iurirLrqre, pratrque et psychologique lorsqu.f elles
souhaitent  s tengager d.a.:rs certaines op6ratlons trans::ationa'Ies.
:  Le statut d.es soci6t6s  ano"qrmi:s eurcr:6e:rnes ne chrlrcl-;e I,3s l, rtnplacer
les droi"bs rles soci6tis i:ationaax, I1 s'ugit  d.r.xr cl.roit c::mp-.'-et Ces socidtis
europ6ennes, c4i.ri exisbera i, c6t€ dos rLroits:rationaux. fl  offre une possi"bilit6
nouvelle aux etrtreprises europ6ennes qui souhai'cent  su.rmoirter les d.ispari-t6s
jurid.iques actuel.les et ies d.if.ficultejs pratiques que pr6sen-i;ent les opdrations
tr'a:rs.tntional,e  s.
Le statut d.es soci6t6s anolymes errrop€ennes est facuLtatif.  Les entre-
prises nc sont pas te-"rues dc chcisir ce cadre 16ga1". tlles  pcuvent d.6cid-er d-fy
recourir si ell.es remplissent les conCitions reguises par le statut, y conpris
celles concernaJrt la parrlicipation des travaillcurs ar, prJeessus de d.dcision d^e
lrentreprise au sein il"u, cc'nseil d.e surveilla.rce et d.u comit6 europden d.fcntre-
prisc ain-<i G1f,c par la voie des co;rve,;tic,ns coliec'i,ives.
r r . Sics:glig-d-ls*c-+k -assiiiigp
La cape.cit6  d"e le Conmunaut6  de rdsoud^re efficacenen*  les problbmes
politiqueg qui se poscnt aujcurC.rhui ct qui se poseront sa:rs aucun doute ii
ltavenir d6penci dans une grande mesu?c d,e lf exister.ce Ce structure solid'es.
Rir lrabsence do telles  structures, la Con,:rnrnautd rcssennbl;rait t  un inureuble
modgrne d.6pou-rvu de charpeni;e n6taLlique et iaenac6 d.e srdcrouler par granrl
vent. Lrun d.es 61-6ments, sirion esscntiel du moins trbs impori;a.nt, de cette
structr*e est un cad.re juridique comnuno Les *ccoros oommerc:Laux  plus l6ches
qui pouvaient suffire  C-ans ieq ann6es 50 et 6Ct ne permettront plus A 1a Com:nu-
naut6 de::elever les gpand.s d,3fis qr:"i. se pcserotrt dans I'es ann6es 70 et BO.
Les.institutions d.e 1a Corsmunautd  doiverrt entrep::end"re la construetion  drun
mareh6 conunutl au sens pleir  d.u tenme :  r.rn fondenent 6co:ronique, sacial et
juridique solid.e pour ia Ccrnm'rrnaut6.
Le statrit d.es soci6t6s aironymes 
'curopriennes repr6sente  une partie im-
portante de ce cacrc jurid.ique coffiittt-o.
Les entreprises ne peuvent actrrellement  aoopter rles structures  jurid-ieucs
appropri6es  au::r d,imensions et aux exigerrces du marohd coamun dans leqrr-el elles
exercent leurs activi'i;6s  ou muhaitent le faire,  Le s'batut d.6s soci6t6s anonymes
e'Ll3opden:les legr fournira,, ru:e tellc  structure et, qui plu-s estr une structurc
rnod.erne et €1abor6e assurant la protection d.es intir6ts  ldgitines de toutes
Ics personi]os concernSes par la marchu d-es affaires de 1t;ntreprise. Er rcnd-c.nt
rure te]-le structgre accessible, Ie statu'c des soei6t6s anonynes europ6ennos
contriblrera r{ell-cnenb i  stimuler lractivitd  6conomiqlie da.ns lrensenble d.e ta
Communaut$.  Les entr.eprises  auront en effet  la possibitit6 de choisir u-ne forme
mod"erne d.rorgarrisation qui 1e'.r permettra d-e fonctionrrer  conune dee etrtreprises
europ6emes "t  p:r  1i, cl.iaccroitre le.u:f efficacitd,  leur cor:pdti.ti'rit6 d, 'Ltdgard'
d.es entreprises':xtraconmu:rautaires et leui" soliCit6, et cela; d.ans lei-rr ptrcpre
int6r6t et,  ce qli  est plus inportant esce::e, d.a*s lrint6rdt  de ltensemble de la
soci6td "  , /.-3 -
Le statut d.es socidt€s'an,rnyines europ6ennes rrra pas pour obriet dteficou-
ra6er le gigantisne  tia^rs.,Lrirdrr.sbrie, riats de libdrer les b"iitrepr'ises des bon-
*raintes jruidiques, 'pratigre,g -e't psyclrologiques r5sul-tant do lrexistence  de
neuf ord.res ;iuridi.quns distincls.  Ces oo:rtrr.intes enpOchcnt actuel}ement les  ;
entreprises  d.icrganicer leurs affaires et lcurs reLations avec dranrtres entre-
prises d.e l"a raenilre la plus efficace'et Ia plu.s profitable,  co$]rne peut le faire
nrimporte quelle socidtd nationalo da,ns le cad.:'e dru:: narch6 inb6rieur. Les pe-
tites et noyennes entreprises peuvent tirer profit de ces pc,ssi'bi1-l,t6s  au m6iae
titre  que Ies grand.es entreprises.
Le statut facilitera La'formatic,n de nouvelles soeidtds m.ltinet:-+'rales,
nais cellee-ci seront dtrrrt type diffdrent. Los goci€tds rnurtirrationaies  gui'
choisiront de recourir h, Ia nor,rvelle forne ourcpdelrre auront une siructure tra"ns-
parente et d.es obliga,ticns  prdciscs i  ltdgard Ces actionr.nairesn d.cs cr6ancierst
d.es tra.railleurs,:t d.e ltensernble de 1a soc:.616. I1 stagit dtune 6tape vers
Lrdt+blisscment  d"'un drcit .Les soci6t6s uodcrnc, u;riformc, applicable b toutes
les socj.6tds naltj.na-l,ior.ales e'*rop6ennes partout d.ans La Comnunautd.
.,..
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Les intdr€ts Ce La cellectivitd sart 1i6s d.e plus en ph:s d des co;rsid.6-
'l raticns plus larges que 1'effieacj.t6 dco:romiquc.
,  :  11 nrsst nuI d.onai:re ct cola so:t plus vrai que d.ans celui du dr:it  d.es
sooi6t6s. Au cours rles derni?res an;rges, on stest apergu d.e pLus'en p1us gue si
,Lf on,\,'ouLait que lcs e.tc,i€t6s agissent au profit d.e 1.'enseinble d.e la.colleetivit6t
iI  fal,lait qrre d.es int6r€'ts autres que ceux des investissedrsr des entr.]preneurs
et d.es d.irecteurs soieitt ei1 Eiesure drlrrfLuer $'.r le processu-s de d.6cision de la
soci6t€. Le fonctionnement  de .Ltentreprise lnt6resse les travailLerrrg au m€me
titre  gue les ection:raires et peut-€tre n6rar d.a.vaRtag:. Ils ne tirent pas seuie-
ment leu,rg rgvenu,E d.c lrentreprise qui les occr:.po, ils  y cor,sacrent ar:ssi'.:ne
part importante  d.e lcur vie quotidieune
Les d.6cisr'oi:s prises pax lre,rtrcprise ont d.e graveB repercussions sur
leur..situatiun dcorromique, lcur'sa:rt6 ut 1err coldition physiguer la satisfae-
tion qufiLs tirent.d.o leur travail, le terups et lrdnergie qurils peuvont oon-
sacrer d leu:r famiLle et &. d.es actj.vitds extra-profsssionnelles  et ni6me s'lr -
leur d"ignit€ et lour autonomie en tant qu'6trehunains.
I1 ntest donc pas itonnant que 1e point de savoir comnrent et jusqut.l'
quel point iL conviend.-rait de permettrc arx travailleurs d.tinf,Luer sur les
ddcislon" de ltcntreprise,dans laqucllu ilg trav;ilient soit clevonu un :lro'-
brdme d.-importarice majeure d'ans tous les Etats membres" Les Ccmmunaut6s €lr:lo--
p6ennes peuvent et d.errraient jouer un r6le marguant d.ans Ia recherche 'des noyens
pratiques peruretta^nt dt&esurer la participation des travailleurs.
Cfest d.tautant plus vlai i  lt6poque actuell€, otl. Ie moncie connait des
tr.ansformations 6conomiquos  et gooialcs pqofondes, Ie, nouvelle situa,tion 6ti
sfegt cr66e sur 1e pla^n de Lr,6nergie et d.es autros ri:atibres d.e base a mao.ifid
lrenvironnemcnt dconorrique d.es errtreprise6. l€, n6cessitd d.fune rdorganisation
ind.ustrielle staccrott au moment rir6rne ori les perspectives de hausses sal"arialcs
irnm6d.iates  se sont amenuis6es. Par cons6quent, les conflits driSr'b6ret  e:rtre
.les diversos catdgories se font seatir ae mariiFrc pLus aigu6. ,  ,  ,
Crest pr6cisdinent d.ans une telIe p6riod.e <1.e terrsions 6conotricrues  et
social"es qrie 1a n6cessit6 dtrrn n6carisrae cificabe'pr:r'netbart  aux iirclustriel.s
et aux travailleurs de r6pbndre rapidenent et jud.ilieusement  aux exigences'
d.e la situation d.evient ehcore plus irrp6rieuse, 'T1 sera plus' fabile"de rdsoudre
qertains.problBnes 6pireu:c d.e maaidre approprige, 6quitable et atrec un mihlrum
d.e confroatations i:rutiles, s'i1 existe dcs mdoaeisnes faisarrt partlcipo" tbu-
'  : ./.
I
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tes les personnes intdress6es i, l-a recherche des:soLutions.  Jtr cet 6gard.r les
n6canisrnes de prise de d6cision au niveau cLe llentreprise et au sein d.e lre:r-
treprise sont saire a,ucun Ccute d.e nature i  jouer un r61c important. la Commu-
naut6 rnanquerait i  son d.evoir de contribuer au urogrbs dcoriornigue ct social
si elle ndglig'eait detenter de rdconcilie:: 1es principaux  grou.pes d"tintdr€ts
qr,ri sfaffrontent  dans riotre soci6t6.
I V. Av_i i_*:L _Eallee-,cg!-*eg:pg€.e-g
[n juillet  19?4, Ie Parlemc;rt eur..rp6en a approuv6, b'me large tnaio-
rit6,  la politiqle, la concepiior: et les princi.pes qui 6taient b 1a baee d.e
la proposition i::itiale de Ia Corimission  d.e juin 1971. 11 a cepentiant propos6
trois sortes d rarnendernents:
- d.e nombredx  arnend.ements 4tordre tecluaiqucB
- plusie.eas anentlemcnts  de port ,e dco:louiqrre, l6ga1eet (ou) politique;
- ryrelques amendome:-r,ts  d.e port6e pol.itique majeurer
En ce gu-i co;rcerne les ampndlrnerts ,ltordro techniquer Ia plttpart
dtentfe oux ont 6td acceptds par [,1. G-,:ndelach, au nom Ce ia Comrnission, anr
cours d"es d.6ba-i;s en assenblde pldnibre;, parce q.iriLs reprdsetttaient  d.es ar]6-
lioratioits ou ne posaient pal,s d.e problbmes, lee quelqtres ameridenents tecfuii4:.es
qui ntoni pas pu 6tre a.cceot6s dtaient d'importance  mitteure.
Quant aux anend.ements  d.e polt6e -;conoraigue, 16gaLe et (ou) pol-itigue,
la Comnission srest 6galernent ra11i6e A, Itavis CU ParLerne:rt europ6eirt sauf sur
deux poi:.rts :
le, Comnission  so'r.haite nai:rtelir :  '  :.
- la possib;lit6 offerte aux soci6tds airo:rynes  curopde:rnes d.e choisir plusieurs
sibges statutairee
et elLe estir.le que
- les sanctions frappar:t les infractions aux cispositions d'rr statut d"es socidtds
anoflJ,Tne€ europdennos:ne  d,oiveirt pas 6tre r6g15es de',ns le ri.€tail au niveau
con&'.u:antairc  ,
1- &b-e
ftr ce qui conccrne ltaccbs A, 1a soci€t6 ano;;rmc curopde,rne, 11. Comris-
sion propose cle l-rouvrir nur: serrlenent  au-x sccidtds a/lotiJrnes (comroe e1l-e lfavait
pr6conis6 en 19?0), ma.is €ga.lement aux soci6t6s  5. repponsaiilit6 limitde et ir
d.tautres soci6t6s dans le cas d.e la cr6ation dtune filiale  corunu;rer et d.labaisser
le capitel rninimun reciuis e 25O 00O UC dans le cas de la fusion et rle la cr6atio:r
cltune soci6t6 holding et E l-00 OO0 UC da"ns 1e oas cl,e la crdation d.frrne filiale
conmutle o  :
2' BesiEs-gis*i}
l,es soci6tds anonyrnes  europdennes seront souniseg aux m8mes rbgles d.tim-
position que Les soci6t6s nationales et b6n6fici.eron'0,  conute les sooidtds nationales,
rLes disposi.tions de lp, d.j.recrive concernailt  1.e rdgime fiscal  corunm applicable
aux socidtdg n6res et fil.iales  d.tE*ats urenbres rl.iff5re:rts et d.e Ia rl.ircctive con"
cerna.nt l.e r€gime fiseal  c<.rrunun applicable a',ri fusiotrs, scissions et apports d'ac-
tif  i;:tervena.nt entre scci6tSs d"tEtatsnembres d.iffdrents, Eri ont 6'b6 proposdes
par la Conmiesion am Conseil en.1969 (J.0; no C 39 Cu 22 uars 1969)'
Crest pcrurquoi l.a Commissio.r, apprly+ie par lc Parlenen-i europdepr saisit
Lroccasion pour attirer  Itu.ttention-  cr.rr. Conseil sur 1e ca.lendrier'qufil stdtait
fi>:6, c1ans sa rdsolutj,ol d.e d.6cembre  1.9'i3, pcu.r dlirnii:er  les baruibres fiscales
qrt"i sropposent au rapprochument  d.es entreprises"  ,/.'5*
V. Amend.enents de portde rroLitisue
Ces ar.end"erne:tts  portent sirr. trois points ;
-  ie. repr€sentaticn  d.es tra'ailleurs au conseil d.e survelllance
ancr5r-ne  eurc p6e.rne ;
- Ie problbne d.e lrdlection d.es repr6sentar.nts  d-es ti.aveuilleurs
surveillance et des membres d.u comitd europ6en d.rentr,eprisel
d.e la socidtd
au conseil d.e
- les conpdtences  d.u couritd eurnopden dten*reprise.  .
la. Conrmieslon a d.6ciC.6 Ce rnodifie:" sa propsoiti on irri*;iale eon-.
form6nent  Fr, ltavis d.u Parlenent.
1. $gpgEi3io4. ill-gseil- {e-irr.'g.}Hgg
Le Cor:seil d.e surveilla,nce  s$ cc,nposelil pour un tlerg d.e roprc5-
selltiilitts d.es aci;iorinaires,  pour un tlers c1e reprdsentalrts des trarraj.lleurs et
pour un tiers d.c membres cooptds p4r ces d.eux 5rroup'es, lesqr'.els dermont 6tre
lncldpendants  A, Ltdga:d. ties actioirnaires et des travailler.rrs e'b reprdsenter  d,eE r5.nt6r€ts de caract6rc  g6n6raitJ
la r6partition Cu nonbre d.o siOges du conneil de surveillairce en
trois parties 6galos vise i. dviter reriair:e p.roblbmcs c'"torganisation et certainee
d.ifficult€s politiques et psychologiques  qui poumeicirt r6suLter, au niveau euro-
p€en, drune reprdsentatio:r paritairo des acti.onnaires et cles travailleurs. ta, pro-
position viso el pa,rticulier b. p'rdvenir u:r blocage dventueL des ddcisi.ons qui
serait de.na'bure i  cr:rmpronet-lre lteff,icacitd 6eononisue d.e Lf entre,ufise. ta dis-
posttlon srrppldurentaire gui pr6voit rTue Ie nonnhre to{e,L d.es siFges d.u conseil
d.e eurveil-lance.doit ttre i:npair et d.ivisibLe par trois "u dgalement pr:ur objet
Ce r6d.uire ce risque, &r outre, Is formule d.o ::6pe.rtitior tripartite.propss6e.
prdlente ltarrantago de perusttre b d'au-tres intdrOts, plr.is r.astes qu.e ceux des
actionaaires et trawilLeufs, dr6tre reprdsentds  au cons.rLl d.e surreiLl-ance.
Dlu:.: au.tre c6'u6, on a f,alt valoir que si la reprdsentation d.es action-
naires 6tait r6d.uite & r.rn tiers, un a.utre tiors dtnirt r.6servd aux travailleurs
et le dernier tiers;'l serbaiiies catdgories drint6r.6ts bien c'!"6finis, la forrne
d.e Ia socidtd anonyme eu.rop6enre  risquerait  d.e perd.re une partie d,e son attralt
pour 1es socidtds. fl  oonvient i;outefois de ne pas perdre de vue q:tan.r-cun nembre
d.u d.ernier tlers il€i peut 6tre cooptd ,ians Ie consentarnent d.c qu-elqnds reprdsen-
tants au moins des acticnnaires, 6tant d.onnd q';e chaque nembre cooptd d.oit re-
eueilLir au molns les d.eux tiers cles votes copbinds d.es repr6scnta:rts des a,c-
tionnaires et d.es travailleurs.
'' Les loenibres oooptds doivent'rep::€senter  des ttint6r6te d.e caraot6rej
A6q6-ra1".  Dai:.s cette notion on entend engllber torw Les lnt6rOts toueh6s par
1es acti,vit6s drr:ne soci6td anonyrne europderure, autres gu.e ceu-:c des ae'bionnai.res
et des travailLeurs d.irectement  concern6s. Cette notion ct-oit 6tre condld.6r6o
conlnd un dLdment quq:rel srajoutent d.eux auttres cond.itions, i  sa,voir que ces
reprdsentants  ne soient ftpas d.irectenent 1i6s a,ux int6r0'l;s cLes actionnaiSes,  des
travailleurs  ou d.e leurs orga"nisations respectivese'et  ry;riLs aient rtla cotntr6-
tenoe ndcessaireri. Cotte. formule repose sur 1rid6e rrue les repr6benta:rtg  d.rr der-
nigr tiers perrnettront au coirseil d.e surveillance. de pre;rd.re des ddcisiorrs,qui
tienr:ent compte d.e tous lcs int6r8ts touchds pqr les activit6s de l.a, sooi6t6
anonyme e''lrop6enne  ou-, on drputres terrnes, d.e reconnattre la responsabil.itd
particulibr.e d.e l.rentreprise b tr6gard. d.e ces iutdr6ts.
Etant d.o,u6 qrie les ttint6r0ts de ceractbro  g5n6ra1rr ne soitt pas
ddfinis de ma,:ai.brc ccncrbto, i.e sg'stbme pro;:osd prSse'-rte une certaine analogie
aveo celui d.u ilonaidne.homrneo'g'oi est appliqud d.ans ]tind.ustrie allenande du






sentaats d.es actionnaires et cles travaiLleurg &t'. conseil. cle surveillailce. Il-
existe n6annoins d.es d-iff6rences imp'ortantes e;.1tre lcs d.eux systbnes.Eta:rt  donn6
que le d.erlier ti-ers d'e rnenm. res du conseil d'e srr-rveiif;*rce  lle 1a SE sje cor0posera
iiormalenent  d.rau moins trois  personnss, il  atra non pas un seul niais plusieurs
membres ind.{pendants, tou-s cha;rgeis au mtlne titre  de pr6venir rirr blooage des
d.6cisions ar:, sein Cu ooneeil de sur'veiliesrce de la S]["
:  Le systdme' prcpos6 cornporte a;rssl certalns 6l6ments majeurs dri systbme
l6erl-ar:clais qai cst a',rp1iqr6 e1epr:is 19?j. i,es candidets 6ligibles par cooptation
iioiven'L 61,re ;)roirosds Bar l-tassembl.6e  gdn6ra1e, le comit6 rLrentrepri-se bt le
i!irrn*.,rira'-  ni)rn'-ito sclon le droit  n6er.l-a:rclais cies soci6tds. Pa,r coils6qu-entt
t  v  vr:u
o:t i:eut srattend.::e que Itassei,rblee  g6n6rale, le coini'b6 crirop6en drentreprise
et 1e C.irectoire proposeront, chac'.:Jr, des ca:rc.iclats qui auront la eonpdten-ce
n$cessaire, gui d.6fend.ront l.es int,Sr6ts ir. long terne de 1'enseiable de 1?er:tfe-
prise et sui seront dDs lors susceptibles d.tStre acceptds iu la fois par lcs
repr6sen-lan"i;s  d.es actronraires et ,Les repr6e;ntmts d.es t::avc',illetirs"
IL est per.mis d.e croire gue lcs reprdseilta:rts d"es actiorrnaires et des
t::availlel:r$  eu conseil. d-e surveillance 6liroiit  alors, parn:i les catrcLiclats
propos6s par les trois  organesr. ceu:c d.ont on peut srs,ttcnd.re qulils  agiront
'e.l'ian'i ciie ni6d.iateurs et-conoiliateurs  plut6i; quteu tant que 'r6ritable I'troi-
'si6lre fc,iio",  Cu nrcins el ce qr,i crnccrire le trnisbme p-rsoru:Le'5 ooopter', puis-
ql"re' l.e nornbri total  dos nerahres ou conseil Cc surveill.airce C,oit O'ore inpair'
'i'".rpdfience acguise ilans lrirrd.nstrie a1-"1-euraacLe  d.u crrarbo:r et d.e it  ci:r  rioiltre
qtrfua nonbre 'impair clc mcrnbres tenr} d, joter  cn faveur d.es c*:aic'i.ats sur les-
q.'rels srest r6aiie6 u:1 ci,\mpl.cmis et gri  e.giront u.li6rietrcme'.t  cn quafitd de
mddiateurs et ie conci-t iatet'-rs.
:i  L:l c,l-ause seion laq;elle les ;,epr6sentants des actionii-aires et d-es
traya.illours tloiven-l {iire  .l.es membres ri coopi;er sur d.es listee Ce candid.ats
.prdsen'i;€es ilar 1'assenbl6e g6ir6ra.1e, 1e corriitd rlrentrepriee ct 1e d'irectoire
consti.trlo, 3-a1s ur:e celtaine mcsr.f*, r;,nu ga,rantie grll>pldmenteire  coni;re '1 t61ec-
tion d.e'personi.,es.*epcur';uee  d.o^ tor'-i; val-eur. En ra.ison d.: ln pr.rbliclt6 q;i
entot'"rera vlaisemblablem:nt lr6tablissemcnt d'es listes  de ca:diC-a'bst  fes m-
g€pjes chargds cte l-es pr6senter se sen'uiront cblig6s d.c pr)poser d'es bald-iCats
jouissant E'.*"  bonne-r6pu-tatioa et q',rr titexposero::t i:as ) d'es criitciuos C-e
I'organe 6lectorai lui-mCme. 
:
f,c.s travailleurs ne gero:rt pas tenus-de se faire  repr6scntcr  au coil-
seil  cle survei:'!.1.r,nce.  Les traveilleuri  ont le dr$it  tle cl6cid'cr, & l.a majorit6
simp-le, s,ils  sol,J:aitont ou ni:n partioiper i, La, conpoeiticn  d-u. conseil d'e sur-
'vcillance d.c 1a SE. $tils  rofusent aty perticipor, le conseil dg srrrvei.llance
Se CompgSera ru:iqr..ement Ce repr6se:lteurts des actioimaires,'rempl-issairt Ses
fonctions nCrnales. 1l serait cont:'aire aux rbgles no::cal'es d-e -l-a cl6inc:ratie
quil:.:e nr-inorit6 de trava,illcurs favorables ii 1a reprd$entatiol du perscn"pl
puissentimposerler.rrsvues,A,uneraajorit6r6ticente'-,1 -
Le statut d.es sooi6t€nenonlrmes zurapriennes  accord.e aux o;md.icats repr6sent6s
ilane les 6tablis$ernents d.o la SS I'e d.roit Ce prdssn-bor dos listes de oanrlibts pour
I6lection d.es reprdsentbnts  des traveilleur.s  Lu congoil d.e sunreillanoe. Css listes
peuvent oonprend.re uns minorii6 d.e d6l6gu6s sgmd,lcaux 6trangers e lrentreprise, les
6lecteurs oonsewant toute latihrd,e dans l-rexpressioir do treurs,prdfdrencee.
'  Cfest d.onc aux 6l.eoteurs, et non pas au statdrtr 4rril  appar"tient  de cldcider
si d,es personnes non occup6es cl.ans Ia SE d.oivent dtre appe3"6s ,i reprdsenter les trc,-
vail-leurs au conseil d.s sunreillanco.
ta l6gitirna*ion d.e tous 1es rep:,:s:ntan-bc
d.ee tre"vailleurs au conseil d.e surveillanoe  d€pend. de lcur 6lection1 etest-i-d.ire
de la vol-ont6 e:qrrinrde par La majoritd des tre,vailleurs d.e la soci6t6 anflxyme GrFo-
p€enne.
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Draprds'1es rEgles 6lectoralesl lt6lection dep repr6sentants d.es travailLeurs
a normalement lieu en deux 6tapesr
PremiBre 6tapa: tous les tra'rai11eu:'s dlicent dans 1es 6te,biissernonts  d.e La SE,
1r'u sgffrage d.-i.rect et au scmti:r secrct, un certaln noinbre d.fdLecteurs  du deuxidlle
degr6. Lf€ledtion a lleu selon 1es prinolpos de lrdlectlon i.Ia  repr6scntation pro-
portionrrc}le.  LeF listes d.e canrlid.ats peuvgnt 6tre proposdes par lcs.sJndlcats ropr,5-
sent6s au sein d.e lt6tablissdment et pir des groupes d.e tr.availleqrs''ayant  droit d.e
vote"
Pou:: pouvoir 6trc pr6sent6e, iL faut qutuno Listo d.e cand.idats necueille La si-
gnature d'e 1O fr a.q traveilleure'dtun 6tablissenent orr cle 100 dtentre eux,
Deuxi 6rne 6tape I les dlecteurs clu cleuxibme d.egr6 6lisent on comnnrn et au sorutf.n
eecret les repr6sentantg  d.es travalllours au conseiL d.c surrreil-Iance. ,Ils  exeroent
I'eur d'roit d.e vo-ile librement et ne sont 1i6s par auolnc ingtnrction. Lt6leci;j.ori a licu
eelon les prirrcipes d.e lrdleotion 6. la repr6sentation  proportionnelle.
.  Les listcs d.e cand.id'.ats peuvcnt 6tre pr6sent6es par le oomit6 europ6en dtontre-
pllnur-p&r^les s;.nd.ioats rgpr6sent6s  d.ans 1es dtabLi$sements dc la SEr pal u.:r ving-
tibme d'es dlscteurs du d,eu-x16ne degr6 ou par un d.ixi"br:re au moins des travailleurs de
la SE.
4" E199tio$. deF r.cllr6sentalrts  d"es .travallleure au gomit6 ouLopden d.tentreprise
'1
Les membres du oomitE europtlen d.rentroprise son'c 61us1 au suffrage dfu'oot et au
eomtin seeretr F€rr tous 1es travaiLLeurs  d.e Ia SE. Les listes d.e oa&atid.ats peuvont
6trep6sent6es par les synCicats ropr6sont6s  d.ans lrdtablis.sernent et par des g.ror:pcs
d.e travailleurs (tOf: ou l0O travailleurs). Lr6leotion a lieu seLon los principes d.e
1 r6lectton i, la repn6sentation  peoportionnelle.
Le cornit€ europden d.tentreprise sst destind b Stro ltorgane repr6sentatif  dc
j!g!,-les travaiLlours occupdg dans Les 6tablissemen-bs  d.e 1a SE, {uti1s soient eyn-
d.iqri6s otr ltoflr Cfest pourguoi iL faqt ctuo les dlections aiont iieu au sufflege direo.b
et au scrutin seoret ct que tous les travaiLleurs des d.ivere 6tablissonente puiosent
y parliciper. Cet 616ment ost particuLibrement important lorsgue dcs cntreprises ont
des 6tabLissements d.ans plusieurs Etats membres,  oe qui, du reste, ost Le seul cas
oi un comitd ouropden dfentreprisc doit Strc o166, Lo degrd de sXrndlcalisation des
travailleurs varie autant d.run Etat rnernbre i  lfautre qre d.lune branche dra.ctivitd  i.
Ltautre. En revanche,Ie  dogr6 de 16g:itimation des membres du oomit6 europ6ep d.len-
trepriee ns d"evra.it pasr {uant i  Iui,  varier, on fonc-biqir du d.egr€'cle s;md.icalisation
d.es trava;ilLours  d.ans chaque dtablissement.
fir outre, tguo les travaii"leurs de La SE devraient bdn6ficier  d.es m8mes d.roits
en matibre d.rinformatlon,  d.e conoultntion et do oogestion, Ceux-ci d.oivent leur reveni::
,/,
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I  d" plein d.roit; ils  ne sauralent  d"onc 6t::e r€servds A' certains groupes organis6s ; tous '{  Ies travailleurs cloivent en b6n6fioier oonform<imeirt aux principes  d.drnocratiqtres.
"  Qela ne signifie pas guc los sy.rrd.icats soicnt onryrdchds d.e cgrelque manibre qre
ce soit de cL616guor  d.cs r;embres au comit6 eu::op6cn dlentrcpriso, La, ott une 61;o-bion  a
lieu, ils  ont, eux ausgi, le drcit cle prdsen'Ler d.es liite$  d.e candiC.ats. De plusr lc
comit6 europden dtontreprise  peut i, tout moment d,6oid.er, i" Ia majorit6, d.rinviter r:n
d.616gu6 d.trur s3mclicat reprdsentd  d.ans un 6telrlisscment d.e Ia $E }, participor i. certaines
r€unions a,veo voix conenLtative. En outre, il  peut faire appcl A. des expertg pour 6tu-
d.ier certaines qr""estions d.ifficilcs et ces experts pcuvent 6tro rccrut6s d.a;rrs 1es milieux
s5mdicnuxl
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La compdtc:rce du conrlt6 eu::op6en d.tentreprise  sr6tend. i  toutes les questions qul
concerrlent ltensemble d.e Ia $E ou plusi.eurs d.o ses dtairliFseri:,ents.  I1 cl"oit 6tre inform6
rdgulidrement  d.o la situation 6oonomique g6n6ra1e  d.o La $E et de ses perspectives dt6vo-
lution. I1 d.oit Stro consult6 avant qr.r.e soicnt pri-ses ceriairros d.doisions 6eo,romisrss
importantos affeotant les int6r8ts des travailleu::s.  Le directoire nc peut pren.d.re cles
d.6cisions ooncerlrant certaines affaires socialos quf avec lragrdment  C.u comitd curopden
drentrepriseo Si cslui-ci refuse son a,gr6mer:t, lragr6mcnt pout €tre donn6 p.r"r unc juri-
d.iotion d.rar.bi'bra,go dont les r,tembres sont C6sign6s par 1e conrit6 eur0p6cn d.tentreprise
et le d.ireotoire.
Le oonrit6 europ6en clrentrcpriee  d.oit d.o.rner son a,coord sur les d6cisions  envisagdes
par le direotoiro 'lans Ie oad.rc d"e lfdtablissement  du pla.r: social exig€ err aes de fonne-
tune d.e l-a $E ou de parties d.e oelle-ci. Arrairt de prend.ro toute d6oision de nrisc en li-
qtrid.atlon ou *e fuslon avec d.tautres entreprioes, le clireotoire d.oit prend.rc lre.rris du
comitd europ6an drentropriseo
Drr,ur autrc c8t6, la conp6tence dtr cornit6 europ6en dtontreprise  se lini-bc aux ua,-
tibres qui ne relBven-b pas cLc La nSgociation ou d.e le ooncluclon dracoords dtontroprise
ou d.e oonvcn'bions colleciirres gur 1es oonclitions de -bravail du personncl'  Unc ligne de
d.6maroation notte a donc 6t6 tracdc entro les cornpdtenoes du comit6 europr3en clrentrcprise
et ceLles d.es s;md.ieats.
Le comit6 europ6rn d.rentreprise ne doit empi6ter ni sur le r61e dcs srxrdice,ts ni
sur les fonotions d.es repr6sentente  dcs tra;va,illeurs organis6s au niveau d.e l-tdtablissc-
ment d.taprbs lcs rbgLeo nationales.
Ecs repr€serrta.rrts oontlnueront Ctexorcer leurs fonctions, sar:f disposl-bions con-
trairos d.u ste,tut. De telles clispositions ntcxieton-b quc d.ans Les cas oir unc repr6sen-
te.tion uniionnc  d-e tous lee tra\Ei1leurs aifsot6s par une ddolsion du d.ireci;oire est
souheli;able i, La fois pour Ia protclotlon des intdrSts dos travailleurs et pou-r la via-
bilitd  du procossus de iLdcisioir au soin de la sool6tt{ anonJrme etrrop6onna. La n6gcciation
d.o conventions collectivcs $rr Las oond.itions d.c trava,il ne reldve pas non plus c1c la
comp6tence clu conitd europ6en dtentrepriee. L& proposi'bion modifi6e interdit ocpressd-
ment au comit6 erropdcn elrontreprise  d.e srengager  d.ans de telles n6gociations,  d moins
grrtil nty a,it 6td autoris6 par Les parties contracta',ntes  tlans une convention collectivs
europ6cnnel Ccs d.ispositlons visent i. prdvenir tout coirflit 6vcntuel avec 1es foactione
d.us strmd.icats.
ftr fe..i*n le statut propos6 des soci6tds  anon;rmes europ6cnnes va bcaucoup plr-ls loin
et ouvre aux syndioats une possibil-it6 nouvelle d.le6ir effice,coment  d.a;:s Ia sphbre drune
soci6t6 cxerga.nt ses actiyit6s au nivcau transnationaL. ''A cette finr il  cornporte ccr-
tainos diopositions  autorise.nt la soci6t6 a/lonyixe curopdonno i. conclure avec les sp:d.i-
cats repr6sen'bds dans see d.ivers 6tablissoments dcs oo:rventions  collectivcs sur les con-
d.itions de'L::e,w,il qui soront obligatoires  clans lrensernble d.c 1a Comrenrnaut6 pou.r torr,s
les travailleurs affili6s  ir. un s;md.icat ayant souscrit 1a convention.
Ce r6gime refLdte }e sentiment  que 1a eocidlt6 nrronyme europ6onne fouctiofinera
nleux ei les sSmd.ioats sont $rffisantncnt organiods et bdn6ficient de d.roits spdficiques
au ni.vea.r tran.snational  o0 la sociritd exerce ses activit6r et sont d.&s Lors en m.sune
d.o prend.re une part active d la vlc clo lrentrep::ise.